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In this study, the author analyzed what students learned, and how they learned it, in the 
course of engaging in activities designed to encourage them to think about how to have better 
discussions, as part of an undergraduate class attended by both Japanese students and inter-
national students. In this class, after examining in what way the discussions went well and in 
what way they did not go well, the students analyzed video clips of good and bad examples 
of discussions. Informed by the points they had been made aware of, the students engaged 
in actual discussions and in refl ections on those discussions. Then, they examined the points 
that they would like to utilize in their own discussions in the future. Through these activities, 
the students were made conscious of the following points regarding engaging in discussion: 
(1) advance preparation/premise, (2) division of roles/progress, (3) participation attitude, (4) 
speaking style (contents, opinions, and nonverbal behaviors), (5) consideration/understanding 
of the interlocutor, and (6) environment/human relations. It was also observed that Japanese 
students and international students, by examining how they should engage in discussions with 
each other, gained new perspectives on the matter. Given these results, the author has made 
proposals for the future development of teaching materials related to discussion.
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1. 司会の仕方 ・話し合いを始める（胡 2018）
・誰かに意見を聞いてみる（胡 2018）、意見を求める、確認する（結城 2020）
・意見を整理する（胡 2018）、まとめる（結城 2020）
2. 進行 ・議論の管理（大塚ほか 2009）
・発言のバランス（水上ほか 2005）
②参加態度 1. 態度 ・自発発話の有無（水上ほか 2005）
・誠実な参加態度（大塚ほか 2009）
2. 相互作用 ・参加者間の相互作用の有無（水上ほか 2005）
・活発な議論（森本ほか 2016）、議論の活発さ（大塚ほか 2009）
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これら (1) ～ (5)の分析活動において、個人とグループで考えた点について、受講生はワークシー
トに記入し、クラス全体でも報告して共有した。表 3は、「話し合い」の分析活動 (1) ～ (5)で用い
たワークシートの設問項目である。
表3  「話し合い」の分析活動のワークシート設問項目
目的 ・ 活動 ワークシートの設問項目
本研究で
分析を行う節












　B.相手との関係性の維持：                                       良い例・悪い例
　C.相手への気づかい：                                      　　 良い例・悪い例
　D.論理性・要点の伝え方：                                       良い例・悪い例
　E.内容の深まり・具体性：                                        良い例・悪い例

















以下、受講生のワークシート設問項目 (1)、(3)、(4)、(5) の記述内容について分析する 4)。







































































































































































































































Learning Through Engaging in Conversational Data Analysis on Discussions:
話し合いの会話データ分析活動における学び
































































































































































































































































































































































































(   ) 沈黙の秒数（ストップウォッチで計ったもの）






いの 6つの場面の分析ポイントは、「丁寧さの原理（politeness principle）：同意の公理、是認の公理」（Leech 





















































TOKYO UNIVERSITY OF FOREIGN STUDIES, AREA AND CULTURE STUDIES 101 (2020)
結城佐織（2020）「上級日本語学習者に対する議論クラスの実践報告－日本研究者や実務者を目指す大学院生を対
象として－」『アカデミック・ジャパニーズ・ジャーナル』12, pp.10-17.
Grice, P. H. (1975) Logic and conversation. In P. Cole, & J. L. Morgan（eds.）, Syntax and semantics 3: Speech acts, 
New York: Academic Press, pp.41–58.
 Leech, G. N. (1983) Principles of pragmatics, London: Longman.
Nakai, Yoko Kato. (2002）Topic shifting devices used by supporting participants in native/native and native/
non-native Japanese conversations, Japanese Language and Literature. 36(1), pp.1-25.
